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A case of subacute pancreatitis in a 13 years old boy is reported. 
手（
The chief complaint was ascites and he was treated under the clinical diagnosis of 
tuberculous peritonitis for about 40 days without improvement. 
The ascites became coloured a dark brown and biliary peritonitis was doubted. 
Laparotomy was carried out and the presence of subacute pancreatitis was revealed. 
The patient was cured with drainage and antibiotics. 
緒 続発し目下入院中．Eコ
現病歴：入院約3遅間前＇ 2回の曜吐と ft:v・不振を
急性伴臓炎は成人には屡々みられる疾患であるがp 来たしp 他医の診療を受けていたがp 点It欠， 腹部膨
小児にみられることは稀である．われわれは最近p 腹 心J~ ， li'痩p および鈍痛が著明となり＇ 1遊間前からゆ
水猪溜を主訴として宋［J；，；，結候性m:膜炎の診断の下に るい下痢を見るようになってF 本院小児科に入院し
治療したがp 軽快せずp 開腹により梓臓炎であること た．
を確認しえた非定型的 I症例を経験したのでP ここに 現症：休絡中等p 神経質型p 体重31.5kg，顔色梢
報告する． 蒼白p 元気なし．胸部には異常所見を認めない．腹部
症 傍4
患者 13才P Ci. 
主訴：鉱痛を伴う腹部膨渦および食欲不振．
既往歴：特記すべき民！よ：.fまない．
家族歴： 26才の叔母が＇ 2年前p 伴臓壊死で本院に





検査成積赤沈は 1時間7mm, 2時間15mm. ツ反応
廿．肝機能はぐり R(2),Cd-R(lO），黄fE指れ13. 白血球
数9700.血液像p 好酸球8.0°，；，好ヰJlk80.li0，，，淋巴球
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